





















Cosmogenic nuclide dating to determine timings of huge tsunami using boulders 
derived from a dike of quartz porphyry in Hashigui-iwa facing the Nankai Trough,
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研究成果の概要（英文）：We carried out field surveys at Hashigui-iwa in October 2014 to take rock 
samples from the surface of the boulders for cosmogenic nuclide dating. We also took some samples 
from volcanic dike itself to compare ages with those of the boulders. We used electric disk grinder 
with diamond blade to take off rock surfaces thinly less than two centimeters in thickness. We took 
rock samples more than ten kilograms at each place because expected age must have been younger than 
a few thousand years BP. We finally took six samples for cosmogenic nuclide dating there.Cosmogenic 
nuclide dating can be used to determine timing of huge tsunamis. We supposed to  use beryillium-10 
which occur in minerals in rocks, such as quartz, however, could not determine the cosmogenic dates 
due to a serious dating machine trouble.  The result of tsunami ages was reported using alternative 









































































Shishikura, M., Echigo, T., Namegaya, Y.（2009）： Evidence for coseismic and aseismic uplift 
in the last 1000 years in the focal area of a shallow thrust earthquake on the Noto Peninsula, 


































































































〔学会発表〕（計 3 件） 
①Maemoku, H., Shishikura, M., Echigo, T., Namegaya, Y., Yokoyama, Y. and Miyairi, Y.: 
Cosmogenic nuclide dating to determine timings of huge tsunami using tsunami boulders 
derived from a dike of quartz porphyry in Hashigui-iwa facing the Nankai Trough, 
Pacific side of central Japan. AGU Fall meeting, Washington D.C., Walter E. Washington 
Convention Center, 2018/12/13. 
②前杢英明，宍倉正展，越後智雄，行谷佑一，横山祐典，宮入陽介：和歌山県南部，橋杭岩に分
布する津波石群から推定される津波の規模と年代，東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会
「地球環境と固体地球変動の関わり」，東京大学大気海洋研究所，2017 年 11 月 24 日. 
③北川珠己，前杢英明，宍倉正展，越後智雄，行谷佑一：和歌山県串本町の陸繋砂洲コア試料か
ら発見された天城カワゴ平（kg）テフラ，日本地球惑星科学連合 2017 年大会，千葉市幕張メッ
セ，2017 年 5月 25 日． 
 
〔図書〕（計 0 件） 
 
〔産業財産権〕 
○出願状況（計 0件） 
 
○取得状況（計 0件） 
 
〔その他〕 
 
なし 
 
６．研究組織 
 
(1)研究分担者 
なし 
 
(2)研究協力者 
研究協力者氏名：宍倉 正展 
ローマ字氏名：SHISHIKURA,Masanobu 
 
研究協力者氏名：行谷 佑一 
ローマ字氏名：NAMEGAYA,Yuichi 
 
研究協力者氏名：越後 智雄 
ローマ字氏名：ECHIGO,Tomoo 
 
研究協力者氏名：横山 祐典 
ローマ字氏名：YOKOYAMA,Yusuke 
 
研究協力者氏名：宮入 陽介 
ローマ字氏名：MIYAIRI,Yosuke 
 
 
※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。 
